




















Tectonic geomorphological study on geomorphic-environment changes caused by 
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研究成果の概要（英文）：Tectonic geomorphological analysis using high-resolution DEMs has enabled us
 to identify fault-related landforms in alluvial lowlands throughout Japan. We conducted a series of
 studies on tectonic landforms, surficial geology, and histories of residential-area changes, mainly
 for the alluvial lowlands around the Uemachi upland, north of the Atsuta upland, and in the central
 Iiyama City. Based on the results, we discussed distributions of fault-related landforms, 
relationships between fault-related landforms and surficial geology, and geomorphic-environment 









































(2) 熱田台地北方の沖積低地（図 2） 
旧地形解析では、国土地理院 1970 年代撮
影縮尺約 1 万分の 1 航空写真を入手し、
















る検討を行った。また、2017 年 6 月、名古屋
市北区黒川本通二丁目において、沖積層最上
部の把握のため、ボーリングコアを取得し












図 1 河内平野における約 2100 年前の主
要な遺跡と上町断層帯（杉戸 2016） 
図 2 熱田台地北方の地形とボーリング調
査実施地点（杉戸・後藤 2012 一部改変） 
(3) 飯山市街地付近の沖積低地（図 3） 
長野盆地西縁断層帯（例えば、杉戸・廣内
ほか 2015）の最近の活動に伴う地形環境変























谷口ほか 2015；廣内ほか 2017）、2016 年 4
月に発生した熊本地震について、布田川－日
奈久断層帯に沿って出現した地表地震断層
に関する検討を実施し（Sugito et al. 2016；
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